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Summary
It is a major matter of concern to lead economic development by enhancing the quality of
education for all countries. Although Japan has already accomplished it, and taken part in
rich countries, Philippines is still developing and struggle to compete on the global stage by
revitalize science teaching.
This paper compares the science teaching program in biology field between Philippines
and Japan to promote educational reforms in Philippines. As a result of comparison, there
is not much difference between programs, but it was found out that the learning methods
were different. Thus, the biology programs in Philippines focus on acquiring knowledge,
while the program in Japan emphasizes exploratory learning and an ecological issue. It is



















































































区 分 第１学年 第２学年 第３学年 第４学年 第５学年 第６学年
国 語 306 315 245 245 175 175
社 会 70 90 100 105
算 数 136 175 175 175 175 175
理 科 90 105 105 105教
科
生 活 102 105
音 楽 68 70 60 60 50 50
図画工作 68 70 60 60 50 50
家 庭 60 55
体 育 102 105 105 105 90 90
道徳の授業指数 34 35 35 35 35 35
外国語活動の授業時数 35 35
総合的な学習の時間の授業時数 70 70 70 70
特別活動の授業時数 34 35 35 35 35 35
総授業時数 850 910 945 980 980 980
表２ 日本の中学校の教科等と授業時間数
区 分 第１学年 第２学年 第３学年
国 語 140 140 105
社 会 105 105 140
数 学 140 105 140
理 科 105 140 140教
科
音 楽 45 35 35
美 術 45 35 35
保健体育 105 105 105
技術・家庭 70 70 35
外 国 語 140 140 140
道徳の授業時数 35 35 35
総合的な学習の時間の授業時数 50 70 70
特別活動の授業時数 35 35 35





















英語 100 100 100 80 80 80
フィリピン語 80 80 80 60 60 60
算数 80 80 80 60 60 60
理科・保健 － － 40 60 60 60
Makabayan（国民教育） － － － 60 60 60
Sibika at Kultura（社会科） 60 60 60 － － －
HKS*（地理・歴史・公民） － － － (40) (40) (40)
EPP**（家庭科・職業） － － － (40) (40) (40)
MSEP***（音楽・美術・体育） － － － (20) (40) (40)
１日当たりの合計時間（分） 320 320 360 360 380 380
（注）*Heograpiya. Kasaysayan at Sibika．**Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan．
***Musika. Sining at Edukasyong Pangkalusugan.
（出典）2002年教育省令第43号（The 2002 BASIC EDUCATION CURRICURUM）．
表４ フィリピンの中等教育の教科・時間数










（注）*Araling Panlipunan．**Teknolohija at Edukasyong Pantaha nan at Pangkabuhayan．
***Musika. Sining. Edukasyong Pangkatawan at Pangkalusugan．
****Edukasyon sa Pagpapahalaga.
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